











　　This paper discusses the expense analysis according to the change in the function of 
the management activities and refers the break-even point that considers changing fixed 
costs at the period until point where the profit is generated.　In the management activities, 
sales begin from the research and development phase through the production preparation 
of the product, and the expense for the treatment is demanded at time point【1】 where the 
profit is generated.　And, it is thought that changing side where the function of the infor-
mation instruments equipment generated with the progress of information and telecommu-
nications technology originates in inferior operation exists in fixed costs needed in this 
process.　The consideration of the break-even point that considers this respect offers ef-
fective information to the analysis for management on the enterprise.  
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On Nonlinear Break-Even Point that Considers Changing Fixed Costs
































































数量はそれぞれ時間の関数で、記号 nと t（n≠ t）はそれぞれ計画の時点と時間を表す。
この時、時点 nにおける計画数量と販売実績数量との差 un（t）は次式で与えられる。
　　　un（t）= m（an－1xn－1（t）－ bn xn（t）） （1）

















































　=［c1－ c2 xn（t）］xn（t） （6）
　　　　c1 = mBn an－1 xn－1（t）+ An
　　　　c2 = mBn bn
　　　　0 < m ≤ 1，0 < an－1 ≤ 1，0 < bn ≤ 1
と記述される。（6）式は周知のロジスティックモデルを表現しており、（6）式の解曲線が売
上高曲線となる。営業在庫、販売計画の修正、販売実績の修正、売上数量の修正がない場
合、すなわち An = 0、m = 1、an－1 = 1、bn－1 = 1の場合、売上高曲線は（6）式を積分して
次式で与えられる。
　　　xn（t）= xn－1（t）［1 + c0　exp（－c1 t）］
－1 （7）








CE、システムの n 年後の残存価値：F、IT 技術の革新による価値減耗率：rIT、関連する
新技術の発生による価値減耗率：rE、耐用年数：n、年利率：iと仮定すると、導入する新
設備の資本費用の現在価値 Vは次式で計算される。
　　　V = C－［F（1 + i）－n］+ CE（1－ rE）
n（1 + i）－n （8）
　　　　= C－ C（1－ rIT）
n（1 + i）－n－ CE（1－ rE）
n（1 + i）－n
　　　　= C［1－（1－ rIT）
n（1 + i）－n］－ CE（1－ rE）
n（1 + i）－n （9）




　　　VAV = V・i（1 + i）














　　　f（x）= vrc［（1－ exp（1－ x）］






用コストを表している。すなわち、（11）式の右辺の第 1 項は i 回目の更新における初年度













　　　Cp = g（x） （13）
と記述する。以上から、新システムの導入にかかる年平均総コスト TCは、（10）式、（12）式、
および（13）式から次式で計算される。





























　　　Xn（t）=Xn－1（t）［1 + c0　exp（－c1 t）］
－1 （16）
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